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This study investigates the actual state of companies transitioning to company with audit
and supervisory committee established in the Revised Companies Act, and clarification of one
aspect thereof.
From the enforcement of the legal system, as of the end of December 2016, 724 companies
(of which 365 companies are listed with the first section of the Tokyo Stock Exchange) have
expressed their intention to transition to company with audit and supervisory committee. In
formal news releases, the purpose of the transition of each company is offered in a standard
form. However, examination of the Ministry of Economy, Trade and Industry report and
discussion in the “Follow-up Conference about the Stewardship Code and Corporate
Governance Code” reveal that the motivations for the transition vary by company.
Accordingly, in this paper, the circumstances of the motivations for each company’ s
transition were surveyed using various materials. Interviews of members of the audit and
supervisory committee of companies listed with the first section of the Tokyo Stock Exchange
were conducted, and their actual states were investigated.
The results show that the approaches and stances of top management determine which
governance system should be adopted; that is, whether they are carried out with
“management” type ideas. The study concludes that this is one of the common causes for
diversity in the transition purposes of each company. The skills of independent outside
directors are “utilized” effectively when the so-called “governance of attacks” is undertaken. It
is clear that the appointment of such directors is also done by implementing “management”
type ideas.
１．問題設定
周知の通り，2014 年 6 月に成立した改正会社法に対応して，2015 年 2 月に会社法施行規則およ





の反応であるが，2016 年 12 月末時点で，724 社（内，東証一部上場会社：365 社(1)）が移行を表
明し，所定の手続きを経て，現在，移行を果たしている(2)。旧会社法において設定されていた委


















































































ならない（会社法 335 条 3 項）。したがって，必ず 2人以上の社外監査役が存在するはずである。
（注 2）監査等委員会設置会社においては，監査等委員である取締役は 3人以上で，その過半数は社外取締役







ない会社が 180 社中 149 社（82.8％）あること，監査等委員である社外取締役が，全員，移行前に













さて，図表 3は前者の 139 社を対象に，その内訳をクロス集計したものである。これによれば，
移行に伴い初めて導入した社外取締役の全員が監査等委員であり，かつ，社外監査役からの横滑





（出所）同書 p.23「図表 31」，数値のみ抜粋。 （出所）同書 p.24「図表 32」，数値のみ抜粋。
りである会社は 91 社（四角の合計：213 社のうちの 42.7％）であることが分かる。
次いで，図表 4は後者の 156 社を対象に，その内訳をクロス集計したものである。これによれ
ば，移行に伴い初めて導入した独立社外取締役の全員が監査等委員であり，かつ，独立社外監査

























































































































































































































(4) 当該資料は，2015 年 6 月 26 日時点で監査等委員会設置会社への移行を表明した 189 社を調査対象と
している。なお，対象会社の上場区分は，東証一部 98 社（51.9％），東証ジャスダック 46 社（24.3％），












(9) 当該資料は，2015 年 8 月末時点で監査等委員会設置会社への移行を表明した 217 社を調査対象として
いる。対象会社の上場区分は，東証一部 108 社（49.8％），東証二部 31 社（14.3％），東証マザーズ 11 社
（5.1％），東証ジャスダック 57 社（26.3％），名証二部 7社（3.2％），名証セントレックス 1社（0.5％），
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